
























































図３ アイオナ島の船つき場 Jetty に近づくフェリーから見
たアイオナ修道院（2011年筆者撮影）
図１ アイオナ島の位置
（出典：Power, Rosemary. (2013) The Story of
Iona. Canterbury Press. Norwich. p.xi.）
図２ アイオナ島
（出典：Power, Rosemary. (2013) The Story of






































アイオナ島の公式ガイドブック Iona Abbey and Nunnery: the Official Souvenir Guide.は、スコッ
トランドの歴史的建造物などの史跡保全団体であるヒストリック・スコットランド（Historic







The visitor sees the abbey restored and alive. That this is so is a tribute to the many people who in
recent times have not revered its ancient sanctity but also believed it had a vital role to play in our

































































































































図６ 墓地 Reilig Odhrain へと続く死者の道 Sraid nam























らたに２冊刊行された。Rosalind K. Marshallによる Columba’s Iona: A New Hisotry. (2014）と























































































に端を発するものであり、Iouaを Ionaと読んだと Sharpeは解釈している（Sharp, 1995: 257-
259）。
1914年に Peter MacNair によって著された Cambridge County Geographies.シリーズの地誌
Argyllshire and Buteshire.は、アイオナ島とアダムナーンの呼称について次のように述べる：
In 563 Columba and his disciples founded the monastery on the island afterwards known as
Icolmkill, that is, “island of Columba of the church. The modern name Iona is a mistake for Ioua,
an adjective form used by Adamnan.（MacNair, 1914: 77）
９世紀頃からおよそ千年にわたってこの島は聖コロンバ（聖コロンバはラテン語名である）
のアイルランド語名の「コロム・キルの島－イ・コロムキレ I Coluimb Chille（つづりはいろいろ
あり統一されてはいないが）」と呼ばれるのが一般的であった。ところが、18－19世紀になると、









Watsonによる The Celtic Place-names of Scotlandによると、聖コロンバの名前は、ヘブライ語




録を紀行文に記したペナント Pennantも、アイオナはヘブライ語の jonaつまり、鳩 ‘dove’ と
同じと考えていた。ペナントは、紀行文にアイオナ島の名前を語るときに Jonaと綴っている。












Revd Dugal Campbellは、1792年に、修道士の説として Ionaはゲール語で ‘I-thonn’（‘ee honn’






I shona ‘blessed island’
ゲール語で Sona とは、恵まれた、幸せな
‘fortunate, happy’ という意味があり、I shonaが、


















（出典：British Library, Historical Print
Editionsより）
I, Hy, Ii-Cholum-Chille, Hymba, Inchcolm-Kill “The Isle of the Cell of Columba”, are a few of
the many names by which Iona has been known I is the Celtic for “an island,” and shona
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